






































　 　　It was, indeed, only in 1867 that the beauty and diversity of Japanese Art, and of the 
Keramic wares especially, were revealed to the outer world, when the treasures of the 
last of the Shoguns were displayed at the Paris Exhibition; and, when, following upon his 
deposition in 1868, and the abolition of the feudal system three years later, the collections 
and heirlooms of his house, and those of the princes, were dispersed and thrown upon the 
markets of foreign countries, an opportunity of studying the subject was afforded to those 
who recognised the artistic value of the works.
　 　　The series of examples of pottery illustrated in this Work has been formed at 
intervals, as opportunity offered, extending over thirty years; some few pieces were 
acquired shortly after the opening of the country to foreign nations in 1858, but these 
were of secondary interest, and the most beautiful specimens were collected between 
1867 and 1874, a period covering the time during which the chief treasures of the 
Tokugawa family and the nobles were sent out of the country. （Japanese Pottery  vii-viii）




　 　本作で取り上げた一連の陶磁器は、折に触れ機会あるごとに 30 年間にわたって収集した
もので、幾つかは 1858 年の日本における門戸開放時のものであるが、それほど重要なもの
















　 　　The most remarkable of all these deceptions was that of an auction held in London in 
1879, when a large number of koro, vases, and so forth, were offered, with descriptions 
which showed the most daring imagination. Amongst these objects was a group of about 
fifty pieces described as “The Papal pieces,” stated to have been “prepared for the Jesuit 
priests’ expedition from Japan to the Holy City, under special auspice of the Prince of 



















をもって、「155 年か 160 年ほど前のものです」というのだ」（ホーム 95）とあるように、欧米か
らの旅行者は鑑識眼のなさにつけこまれていたようである。
Satsumaについての懐疑もボウズだけのものではなかった。ホームはフランシス・ブリンクリー






　 　　We were especially pleased to see these [old Satsuma] because we had become a little 
foggy as to the nature of genuine old Satsuma, having seen so much of such varied 





京都の粟田をはじめとする Satsuma を、最近の輸出用に作られる ‘imitation’ と呼んでいる





ついて、１点１点慎重に検証した」（“the much-vexed question of Satsuma faïence, which has 








　 　　What was very striking about the older objects was their marvelous freshness. Kept 
in great warehouses attached to the nobles’ palaces, only taken out perhaps once in ten 
years for a few hours, their state of preservation was perfect. [ . . . ] A good deal of 
nonsense is talked about the patine of antiquity, which very often is only dirt. The 
Japanese know better than that. They keep their art treasures clean. What would some of 
our dilettanti say if they were shown Hideyoshi’s lacquer traveling set, with all the pieces 
looking as new as if the great man were going to use them to-day [ . . . ]? True patine is 
as much appreciated by the Japanese as by ourselves. They are too good artists not to 


































含まれるというものである。ボウズがその指摘に対する反論として 1891 年に世に問うた A 











1890 年、自らのコレクションを元に Catalogue of the Morse Collection of Japanese Pottery を出
版したのが1901年であった。ボウズがA Vindication.で言及するところによれば、モースがリヴァ
プールでボウズ・コレクションを見たのは「数年前に、ほんの 1 〜２時間」であったという（A 
Vindication. 17）。とすれば、モースがボウズの博物館を訪れたのは 1880 年代、おそらく 1883
年にイギリスに渡ったときであろう（小林・小山 201 の年表参照）。




磁器（the Undecorated wares）」「輸出用陶磁器（exported wares）」に分けたことである。ボ
ウズは自身のコレクションが日本の代表的な陶磁器を網羅していると考えていた。なかでも彼が
重要とみなした「装飾陶磁器」は、徳川幕府の支配による平和の時代であった 17 〜 18 世紀に、
外国からの影響を受けず独自に発展したものと分類していた（“the past two centuries, when 
Japan, secure in peace and closed to foreign influence, under the able rule of the great 
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Tokugawa family, made such wonderful advances in every branch of art” A Vindication 4）。
「非装飾陶磁器」をボウズは “chajin wares” と呼び、日本の陶磁器の本質は粗野な “chajin 
wares” ではなく、Satsuma に代表される「装飾陶磁器」にこそ存すると考えた。ボウズはまた、
茶の湯への傾倒は日本の過去にしがみつく保守的な考えを表しているともいう（“the 
embodiment of the conservative thought of Japan, and the chajin, who engage in it, have 
always affected the greatest admiration for the rude productions of a by-gone age, ignoring 




（“What I have suggested is that those who have watched the arrivals of pottery in Europe 
during the last thirty years have gained a wider and more correct experience in this branch 















一方、ボウズが “chajin wares” と呼んで「古物への盲目的な崇拝」と決めつけた「非装飾陶
磁器」については、蜷川の影響を受けた弟子たち、特にアメリカ人のコレクターが好むものと指
摘している。
　 　　These are the objects which the disciples of the late Mr. Ninagawa, admires of the 
Undecorated wares, display for the delectation and education of western connoisseurs and 
potters; but even in Japan, where blind reverence for antiquity is the dominant feeling, a 









た Catalogue of the Morse Collection of Japanese Pottery の ’Introduction’ 冒頭で、情報源として
最初に挙げているのが『観古図説』である。
　 　　The difficulties in the way of acquiring reliable information upon the subject of 
Japanese pottery are very great. The work of Ninagawa Noritane, entitled Kwan Ko Dzu 
Setsu, 1876-79, embraces much of the definite information contained in previous works on 
the subject. Kogei Shiriō, a hand-book issued by the National Museum in Tōkyō, gives in 
a condensed form much of the matter found in Ninagawa’s work. [ . . . ] The only 
publications of merit in English on Japanese pottery are, almost item for item, a 
translation of Kwan Ko Dzu Setsu or of Kogei Shiriō, usually without a word of credit 









ガスタス・W・フランクスの Japanese Pottery （1880）である。このフランクスの著作について
は後ほど触れる。モースが先行研究を列挙するなかに、ボウズの名前は見られない。







　 　　One of these objects, and the main one, has been to make a collection of the pottery 
of Japan which should parallel the famous collections of the potteries of England, Holland, 
France, and adjacent countries, as seen in the museums of Europe.
　 　　In the great museums of art in Paris, Berlin and other places, one may find the 
pottery of the various countries of Europe fully represented. Those collections often 
represent the ovens and signatures known from the earliest time to the latest. Turning to 
Japan, the greatest pottery-producing country in the world, one often finds in a case 
labeled “Oriental Porcelain” a small collection of miscellaneous pieces, with highly 
decorated specimens made for the foreign market predominating, and these not unusually 
















ボウズが装飾陶磁器を好むのとは対照的なコレクションとなっている。ボウズは A Vindication. 
（1891）の中で、1875 年に Keramic Art of Japan を出版して以降、突然起こった「非装飾陶磁器」
への熱狂が「装飾陶磁器」の正しい理解を阻んでいると述べている（“the craze for the 
Undecorated wares which has since then cropped up, is now, both in Europe and Japan, giving 











る」（ “the successor of the clever old potter who made the name distinguished has prostituted 
his art to meet the basest demands of the foreign trader” A Vindication. 14）と批判している。


















に検証するクルーナス（Baker & Richardson 230-36）は、当時の日本陶磁器収集にはイギリス
とアメリカの国威発揚のための競争意識が働いていたとする。フィラデルフィア万国博覧会の展
示品をケンジントン博物館で買い取るという決定については、以下のように分析される。
　 　　Including both modern pieces and some very significant earlier ones (cats. 114-116), 
the collection serves not only to make manifest the Museum’s program of a series of 
“complete” taxonomies of the arts, but also to confront Britain’s main commercial rival in 
Japan, the United States, making evident Britain’s willingness to spend resources to 
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“acquire” Japan on a symbolic level.（Baker & Richardson 233）






仁清の香炉（116）が含まれる（Baker & Richardson 271-72）。その作品解説によれば、フィラ
デルフィア万博での展示には、 “The Property of the South Kensington Museum” というラ
ベルが貼られ、日本における勢力上のライバルであるアメリカに対するイギリスの文化上の優
位を誇示したということである（“This acquisition strategy enabled Britain to assert cultural 








であった。フランクスはカタログの序文で先行研究に触れているが、ボウズによる Keramic Art 
of Japan については 「日本の陶磁器の中でも装飾を施した作品例が多い」（“in which will be 
found illustrations of the more ornate specimens of Japanese wares” Franks xv）とのみ紹介し、
装飾陶磁器に偏っていることを暗に指摘している。フランクスはまた、いわゆる Satsuma とし
て出回っている装飾陶磁器について、 “Most of the specimens sold as old Satsuma have been 




　 　　It is a question whether what we are pleased to call decorative vases belong to the 
proper native Japanese taste; they are either copies of Chinese originals or made for the 
European market. Such objects would be quite out of place in a Japanese interior. 
Moreover, pairs of vases would be quite contrary to Japanese fancy, which abhors 











フランクスは Japanese Pottery: Being a Native Report with an Introduction and Catalogue 
（1880）において、日本の陶磁器について産地ごとにその特徴を説明し、新たにサウス・ケンジ
ントン博物館のコレクションとなった日本陶磁器 216 点について、古代からはじめて、産地ある
いは様式ごとに分けて 1 点 1 点カタログ化している。項目は小項目まで数えると 63 にのぼる。





ログには入れられなかった（“The other Japanese specimens in the Museum might have been 
included, but this would have destroyed the value of the collection as a representative series 
according to Japanese views, and it would have been difficult in all cases to classify objects 
gathered from so many different sources.” Franks xiv）。フランクスは ‘Introduction’ で、イギ
リス人に馴染みのない茶陶の理解を進めるために、まず茶道の解説を行っている（Franks 3-7）。
彼によれば 「「茶の湯」として知られる茶道はイギリス人の著作では十分に触れられていない」
（“The Tea Ceremonies, known as the ‘Cha-no-yu,’ do not appear to have been noticed at any 
length in any English work” 3）状況であり、当時のイギリスでは茶陶の理解も進んでいなかっ
たことがわかる。














　 　　[ . . . ] when I take from the tender caressing hand of the collector a rough 
earthenware tea bowl, whose only claim to our admiration is an accidental effect of a 
glaze, and am told it is a most precious thing and of inestimable value, a gem of art, I say 
[ . . . ] I must draw the line of art here. This old tea bowl may have an interesting history, 
[ . . . ] a bowl that mayhap has been admired in the very inmost circles of the most select of 




































　オーズレイと共同して『Ceramic Art of Japan』と称する立派な興味ある著書を出した。
結び
ヨーロッパにおける Satsuma の流行は、1900 年代には終わった。ボウズが愛した Satsuma の
多くは輸出用陶磁器だったかもしれない。ボウズがコレクションを形成した 1867 年から 1874 年
という時代を過ぎてから、欧米における日本陶磁器の歴史と産地の全容についての理解が進んだ
のは、ボウズ・コレクションにとっては皮肉な成り行きであったと言わねばならない。























いては以下の論考を参照した。Olive Checkland, Japan and Britain after 1859— Creating Cultural 






（3） James L. Bowes, Japanese Pottery, with Notes Describing the Thoughts and Subjects Employed in 
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